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Abstract：
Ohio Studies was made signiﬁcant contribution to leadership research. However, the direction of their research, because 
it has been focused on application to practice, subsequent studies is considered to have become those oriented by 
organizational behavior theory.
This paper is one of the preparatory stage of the order to determine the position of leadership in the organization. The 
subsequent content of leadership research and its direction in a very important inﬂuence the gave Ohio Studies, it is 

































についての委員会（National Research Council Committee on 


























organization）は商業経営学カレッジ（College of Commerce 
and Administration）に、公経営（public administration）を







































ル（Hemphill, J. K.）やシャー トル、社会学においてはシーマン










ス（Morris, R. T.）とシーマンは“The Problem of Leadership 




























































































しくはインディビデュアル・ファクター （individual factor）とリー ダー
の行動の関係のタイプについてがあげられた。グループ・ファ
クター とは、リー ダ とーして選定された人がリー ダーの機能を働
かせるグループの特質に関連するものであり、インディビデュア













































ては 10 のリー ダーシップに対する主要な質問がここにおいて
決定され、研究に対するそれらの適用が述べられている。































①職務分析と組織構造のアプローチ（a job analysis and 































































シュマンが「配慮と構造づくりの 20 年」（“Twenty years of 
consideration and structure ”）と題した論文 xvi を発表している
ことが物語るように、オハイオ研究においては、まさにその配


















































































































































































　その尺度を代表するLBDQ や SBDQ や LOQ や改訂版
LBDQ は、批判をうけたのだけれども、シュリー シュハイムとバー
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